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要素が変化する過程を探ると共に、造形に対する 3社のスタンスの違いを明らかにする。  
6.結論では以上を総括し、自動車スタイリングに通念として存在する美意識を踏まえた上でスタイ
リングのトレンドを牽引する原動力と独自の美意識を醸成する手法を提示する。 






The process that fosters aesthetic sense about the exterior 
design of automobile. 
Summary  
Sensibility and aesthetic sense for human aesthetic things are often explained in common 
terms with the proportion of the natural world but in addition to it there is always a 
unique aesthetic sense arising from each culture such as functionality, customs, faith 
etc.  
On the other hand, the theory about the exterior design of automobiles has often been 
about expressive methods and ways to capture consumer preferences. 
However, as the automobile industry is about to undergo a major transformation under 
social responsibility, in order for the automobile industry to remain competitive with 
other transportation and consumer goods in the future, it is not only to capture the 
trend of design , It is necessary to develop a consistent long-term brand image and 
furthermore a strategy that is conscious of the value of the whole automobile culture. 
In fact, manufacturers are strengthening the movement to establish their own brand 
identity and make them recognize to consumers. 
Therefore, by focusing on Pininfarina which is a carrozzeria that has been leading the 
development of automobile styling for a long time, following the transition of its vehicle 
design, we observed the aesthetic sense of automobile design existing as a common sense 
across the ages and Pininfarina’s original aesthetic sense. 
This will clarify a part of the principle of aesthetic consciousness, and explore the 
process of value improvement that opens up the era of car culture and the method to foster 
its own brand image. 
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・1912 フィアット ゼーロ（図 3.1） 
 バッティスタがスタビリメンティ・ファリーナに所属していた時にラジエーター
グリルのデザインを担当したとされる。 
1 図 3.1 
・1930 ランチア ディラムダ キャブリオレ・ド・ヴィユ（図 3.2） 
 バッティスタが独立してピニンファリーナを設立した最初期の作品。伝統に忠実
な中で構成力が発揮される。 
2 図 3.23 















5 図 3.3 





 図 3.4 
・1934 フィアット アルディータ スパイダー（図 3.5） 
                                                   
 
5 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 












6 図 3.5 






 図 3.6 
・1936 アルファロメオ 8c 2900A クーペ・アエロディナミカ（図 3.7） 
 空力的な試みがはっきりと現れ、全体がより強く一つの塊としての結びつきを強
                                                   
6 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 
 











8 図 3.7 









10 図 3.8 
                                                   
8 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 
 
10 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 















ドへとゆるやかに移行していく。このフォルムは 1960 年のフェラーリ 410 スーパ
ーファストで再び日の目を見ることになる。11 
 図 3.9 
 
 







                                                   
 










12 図 3.10 







                                                   
12 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 
 






14 図 3.11 











 図 3.12 
                                                   
14 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 
 






16 図 3.13 






 図 3.14 





                                                   
16 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 
 







1941年のアルファロメオ 6Cで二通り見られたフェンダーの処理に対応する。  
18 図 3.15 










                                                   
18 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 









1937 Lancia aprilia 
 
1946 Cisitalia 202 
 







1955 Lancia Florida 
 
1957 Lancia Florida II 
 







1957 Ferrari Superfast 
 



























・1935 Rolls-Royce Phantom II Limousine（図 4.2） 
 1920年代後半頃から、ボンネット、キャビン、トランクが一体の塊として造形さ
れるようになる。フェンダーは四輪で独立している。 
                                                   
19 http://www.carstyling.ru/en/car/1912_fiat_tipo_zero/ 













・1946 Cisitalia 202（図 4.4） 
 ボンネットがフェンダーよりも低くなり、全ての塊が一体として造形される 




















・1932 Ford V8 Pinin Farina Cabriolet（図 4.6） 
                                                   
22 https://en.wheelsage.org/pininfarina/cisitalia_202/pictures/e93yyr/ 
23 https://en.wheelsage.org/pininfarina/alfa_romeo_2600_spider_speciale/pictures/vnrxlk/ 












・1957 Lancia Florida II（図 4.8） 
 スペース効率を求めてボクシーな形状に変化していく。後端が前傾しており後部
を収斂させていた名残が見えるが、全体としては水平基調になる。 
                                                   
24 https://en.wheelsage.org/pininfarina/ford_v8_pinin_farina_cabriolet/pictures/dojpx2/ 
25 https://en.wheelsage.org/pininfarina/delahaye_135_ms_coupe/pictures/j5hx5s/ 














・1968 Alfa Romeo P33 Roadster（図 4.10） 
                                                   
26 https://en.wheelsage.org/pininfarina/lancia_florida_ii/pictures/r0v0yt/ 
27 https://en.wheelsage.org/pininfarina/ferrari_250_gto/3413gt_1/pictures/fz1u2e/ 














・1957 Lancia Florida Ⅱ（図 4.12） 











 ボディ、キャノピーそれぞれで 4面が独立する。 
30図 4.12 
（3）各面の起伏がなくなる 






・1932 Ford V8 Pininfarina Cabriolet（図 4.14） 
 ラジエーターの形状に合わせた縦に長いグリル。 
                                                   
30 https://en.wheelsage.org/pininfarina/lancia_florida_ii/pictures/khrb6g/ 
31 https://en.wheelsage.org/pininfarina/bmc_1800_berlina_aerodinamica/pictures/cuvnlj/ 
















                                                   
32 https://en.wheelsage.org/pininfarina/ford_v8_pinin_farina_cabriolet/pictures/uzdeod/ 
33 https://en.wheelsage.org/pininfarina/cisitalia_202_sc_cabriolet/pictures/366475/ 












1935 Rolls-Royce Phantom II Limousine（Pininfarina製）（図 5.1） 




                                                   
34 https://en.wheelsage.org/pininfarina/rolls-
royce_phantom_ii_limousine_by_pinin_farina/pictures/ikvww2/ 














・1938 Lancia Aprilia Sport Zagato（Zagato製）（図 5.4） 
上記作品の類型だが、グリルから後部まで貫くセンターのマスの名残がある。 






















                                                   
37 https://en.wheelsage.org/zagato/lancia/lancia_aprilia_sport/pictures/170448/ 
38 https://en.wheelsage.org/touring/alfa_romeo_8c_2900b_speciale_le_mans/pictures/zne3ql/ 











40 図 5.7 

















41 図 5.8 
（3）戦後型 
・1946 Cisitalia 202（Pininfarina製）（図 5.9） 
 ボンネットがフェンダーよりも低くなり、全ての塊が一体として造形される。 
42 図 5.9 
















43 図 5.10 
44 図 5.11 




                                                   
43 https://en.wheelsage.org/touring/ferrari_166_inter_coupe/20959/pictures/gyo908/ 
44 https://en.wheelsage.org/touring/ferrari_166_inter_coupe/20959/pictures/gyo908/ 






45 図 5.12 
（4）全面一体型 
・1962 Alfa Romeo 2600 Spider Speciale（Pininfarina製）（図 5.13） 
・1964 Alfa Romeo Giulia GTC（Touring製）（図 5.14） 
 フェンダーとボンネットの区別がなくなったことにより、ヘッドライトはより内
側のボディ前面に埋め込まれるようになる。 
 46 図 5.13 
                                                   
45 https://en.wheelsage.org/touring/ferrari_340_berlinetta/10726/pictures/ohqptx/ 
46 https://en.wheelsage.org/pininfarina/alfa_romeo_2600_spider_speciale/pictures/vnrxlk/ 






47 図 5.14 








・1935 Rolls-Royce Phantom II Limousine （Pininfarina製）（図 5.16） 
                                                   
47 https://en.wheelsage.org/touring/alfa_romeo_giulia_gts/105.25/pictures/412473/ 
48 https://en.wheelsage.org/pininfarina/nash_ambassador_prototype/pictures/165027/ 




































・1938 Lancia Aprilia Cabriolet（Pininfarina製）（図 5.20） 
・1939 BMW 328 Touring Coupe Mille Miglia（Touring製）（図 5.21） 
 上記アプリリアよりも前後フェンダーの連続性が高められ、新しい側面観を示し
ている。より実用的な自動車としての造形に応用された例。 














・1947 Delahaye 135 MS Coupé（Pininfarina製）（図 5.22） 
 全体として流線型を採用する傾向は、一体型ボディが乗用車に応用されてからも
同様である。 
55 図 5.23 
（3）水平基調 
・1957 Lancia Florida II（Pininfarina製）（図 5.23） 
                                                   
53 高島鎮雄「ピニンファリーナ 1」二玄社,1968 年 
54 https://en.wheelsage.org/touring/bmw_328_mille_miglia_coupe/pictures/mh92ae/ 
55 https://en.wheelsage.org/pininfarina/delahaye_135_ms_coupe/pictures/j5hx5s/ 






56 図 5.23 
・1960 Alfa Romeo 2000 Sprint "Praho"（Touring製）（図 5.24） 






・1962 Ferrari 250 GTO（Pininfarina製）（図 5.25） 




                                                   
56 https://en.wheelsage.org/pininfarina/lancia_florida_ii/pictures/r0v0yt/ 
57 https://en.wheelsage.org/touring/alfa_romeo_2000_praho_coupe/pictures/lk52b3/ 









・1968 Alfa Romeo P33 Roadster（Pininfarina製）（図 5.27） 
 コーダトロンカの延長上にある楔形状。 












・1969 Alfa Romeo Junior Z（Zagato製）（図 5.28） 
 70 年前後から、乗用車でも明確に先鋭化と前傾傾向が強まっていく。特にコー
ダトロンカの先駆者であるザガートでは顕著。 
61 図 5.28 




















・1937 Alfa Romeo 6C 2300B Pescara Berlinetta（Pininfarina製） 
（図 5.30） 
・ Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Touring Berlinetta（Touring製） 
（図 5.31） 
 ボディ、キャノピー、フェンダーそれぞれが連続した曲面で構成されている。 
63 図 5.30 











64 図 5.31 
・1937 Lancia Aprilia Berlinetta Aerodinamica（Pininfarina製）（図 5.32） 
・1939 BMW 328 Touring Coupe Mille Miglia（Touring製）（図 5.33） 
 フラッシュサイドになり、ボディが一体化するとボディとキャノピーが個々に連
続曲面を持つ。 
65 図 5.32 












66 図 5.33 
（2）各面が独立 




67 図 5.34 




                                                   
66 https://en.wheelsage.org/touring/bmw_328_mille_miglia_coupe/pictures/mh92ae/ 
67 https://en.wheelsage.org/pininfarina/lancia_aurelia_b56_florida/29370/pictures/mkspmr/ 






68 図 5.35 




69 図 5.36 
（3）各面の起伏がなくなる 
・1967 BMC 1800 Berlina Aerodinamica（Pininfarina製）（図 5.37） 
・1966 Lamborghini Flying Star II（Touring製）（図 5.38） 
 アールは一層弱くなり、平面化の様相を強める。 
                                                   
68 https://en.wheelsage.org/pininfarina/lancia_florida_ii/pictures/khrb6g/ 
69 https://en.wheelsage.org/touring/alfa_romeo_2000_praho_coupe/pictures/zpdiq6/ 






70 図 5.37 




・1932 Ford V8 Pininfarina Cabriolet（Pininfarina製）（図 5.39） 
 ラジエーターの形状に合わせて縦に長いグリル 
                                                   
70 https://en.wheelsage.org/pininfarina/bmc_1800_berlina_aerodinamica/pictures/cuvnlj/ 
71 https://en.wheelsage.org/touring/lamborghini_flying_star_ii/pictures/ee25sh/ 







・1927 Lancia Lambda MM Zagato Spider（Zagato製）（図 5.40） 
 グリルを持たず、ラジエーター自体が露出している例。ラジエーターの形状がは
っきりとわかる。 
73 図 5.40 
（2）縦型グリルから横型グリルへ 






                                                   
72 https://en.wheelsage.org/pininfarina/ford_v8_pinin_farina_cabriolet/pictures/uzdeod/ 
73 https://en.wheelsage.org/zagato/lancia/lancia_lambda_mm_spider/pictures/161328/ 






ずと横長のグリルが適していることが導かれる。このことは 1960年製 Ferrari 
410 Superamerica Superfast2で顕著（図 5.43）。 
74 図 5.41 
75 図 5.42 
76 図 5.43 
（3）縦型グリルと横型グリル 





















77 図 5.44 
（4）縦型グリルモチーフ 






                                                   
77 https://en.wheelsage.org/pininfarina/lancia_aprilia_berlina_bilux/pictures/e4aqme/ 












79 図 5.46 

















80 図 5.47 
 





81 図 5.48 
（5）横型グリル 
・1947 Cisitalia 202（Pininfarina製）（図 5.49） 











82 図 5.49 




83 図 5.50 




                                                   
82 https://en.wheelsage.org/pininfarina/cisitalia_202_sc_cabriolet/pictures/366475/ 
83 https://en.wheelsage.org/touring/isotta_fraschini_tipo_8c_monterosa_coupe/pictures/sh3jvo/ 

















・1957 Maserati 450s Costin Zagato Coupe（Zagato製） 
（図 5.52） 






                                                   
84 https://en.wheelsage.org/touring/ferrari_166_inter_coupe/20959/pictures/gyo908/ 






85 図 5.52 
86 図 5.53 

























































1. 高島 鎮雄（著）「ピニンファリーナ 1」二玄社 1968年 
2. 高島 鎮雄（著）「ピニンファリーナ 2」二玄社 1971年 
3.ピニンファリーナ出版部（著）、塚崎文雄（訳）「ピニンファリーナの 60年」二玄社 1991年 
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